


































































































































































Tablel Diagnoヲis ofdevelopmentalstages0f丘1ariaein Culex9iPieT”？allens byeⅩternal
aPpearance
・蒼 卜㍑ 蒜 n三 mm W idth
】n mIⅠ］
Rernarks （sec also below「




















或1ongatlon arid thicken－ing orpthe body occur ．
1st ecdysis
a －2い 4．0 呂二喜芸3■
Ⅱ． ・b 4い 6・0 冒二§≡呂ー
c ・ 6．0■7．0 1．020■
　1・190













（l）rcaChed sLon】ach0f the mosquilo．
，．1、he bodylength of the】c s1agelarvae just prior to Lhc second ecdysis va・．ywithindividuals
from6・．O to7．O orrr）orein micrometerscale。Theeasy distinction of this frム】i）theⅢ
Stagelarvaeisin the shape of the caudalend・Thc foT工r）er hasl）一untly p。inted conica一
tait whi］e thelatter has three remarlくab一e globular caudalpapil一ae。














































































































































































N atu－al death l
of m os（1uito
w itbin the
三若 温 N o・
infcctive m eal
N o．of filariae of each stage found in 1加OSquiLoes　－
・ 1－11 11 3・11　 14 49　28 126 2フ　6　3 239
6 24 27 7■ 3 6ウ
239
2 12－21 10 ・13－21　　 6 2　　 0　　 3 17 14　3 39 106
3 22－31 10 23－31　 10 7　　 0　　 0 4　3　1 15 3 14 18 田 ・6 52 67
4 32■44 13 32－44　　　 8 0　　 0　　 0 1　0　0 1 2 5 4
2■ 2仁 15 16
1－4
ト 44 －44 －38 －58 28 129 l49 23 7 ］ 294 い1－43 ー49 I20 い 1回 428
Remarks：1°　Mos〔1uitoes（Lot No．71）a11owcd to emergefromwild caughtpupaewereexposed
to apatieutduringfrom2l・30′to22・30′，November29，1953in a rearing rooⅡ】
of about27。C and65■85ク左R．H．
2°　Mean No．of Mf per20cmm from perip一1era一blood ofthepatient before and after
thc feediTlg of mosquitoes wasl∠2．5and the expected No．of Mf which would be
talくen up by an er）gorged fernale mosquito was40・8．
3°　Mosqui10eSWhichdiedorweredyil唱withina dayweredissected for filaTiae every
day・
4°　The占■ariaebel0ngingtotheland汀s（ages，eXcePLing some0fIウbeingイound
in abdomen，Were allfoundin the tlloraX・
．5°　Five third stagelarvaewerefoundvery activcin the■ast mosquitowhiChwasdying
0n Lhe forty－fourLh day aflerinfeCtive mcal・
Table3　Decremcnl・innurnber0ffi1ariaein successivegroups（sh。Wnin Table2）aL27。C
N。． Ⅰ十 甘　 －　 Ⅲ　 ■　 I 十 甘十 Ⅲ・
Group mosq・ N o． l per 〇・．・l N o． ．Per 〇 一 N o トper 〇 Z Its三…ま1o
・1　　 14　　 239　　 17．1 　 239 17．1
11・2　 106 17．7
1・51
2　　　 6　　 39　　 6・5　　 67 ．1．57
3　　 10　　 15　　 1．5　　 52 5・2　　　 67　　 6・フ 。．59
4　　　 8　　　 1　　 0．1　　 15 1．9　　　 16　　 2．0 0．18
Tota・－　 38 －　 294 －　 7・7 － 134 l 3・5 －　 428 l ll．3 l l．00
バンクロフト糸状虫症の伝搬に関わるアカイエカの役割に関する葵験駒研究　　　　1439
llr Fig･ 3　Development ｡f





























































































N o・of占）ariae of each stage found 5n mosqujloes
。…。．・÷ト闇i軒霹匪
1　 1■13　 13　　 2－13　　 6 0　34　18　 2　2　1　 5フ　　　　　　　　　 5フ
2　 14－23　 10　 14■一23　　 62 0　 0　 0　15 35 16　 66　 70　83 14］　89111 494　560
3　 24■33　 10　　 24－33　　 28 0　 0　 2　10　8　1　 21　 20　48　42　54　35 199　220
4　 34■43　 10　　 34－・41　 14 0　 0　 0　 0　4　1　 5　 4　 6二11　 8　7　36 ．　41
5 44・85 42　 46－85　 6
ト 5い ■85 l 85 －　 い16
0 0 0 0 1 0 1 0 5 10 0 1 16 1フ
－0 34 20 －27 50 19 い50 l94いチ2l204い5巾54l745卜895
1) Mosquitoes (I/ot No. 94.3 & 4) allowed to emerge from wild caught pupae were
exposed to a patient during from 23.00' to 24.00', November 6, 1955 in a
rearing room of about 25°C and 65-85^ R. H.
2) Mean No.of Mf per 20cmm from peripheral blood of the patient, before and
after the feeding of mosquitoes was 30.8 and the expected No. of Mf which
would be taken up by an engorged female mosquito was 10.3.
3) and 4) Thesame as thoseshown in Table2.
5) No larvae were found in the last mosquito which died on the eighty-fifth day
after infective meal, but in the last but one mosquito which died on the eightieth





Ⅲ． l　 I ＝ ＋ Ⅲ
m（，Sq． N o． い er 〇 ．　 ． ．　 ●　　 － ．　 ・．
1 6 57 9・5
494
57 9・5 1・23
2 ． 62 66 1．1 8・0　　 560 9．0 1．17
3 28 21 0・8 199 7・1　　 220 7．9 1．03
4 14 5 0・4 36 2．6　　　 41 2．9 0．38
5 6 ・ 0・2 1e 2・7　　　 17 2．8 0．37
Total 116














Fig。4　60％confidenCeintervals for populEtti0n Percentage

















































































































































































































































































































































































K。…　Pre一j一1－inary ol）SerVation0n thelongevity of
illfective一arvae of WucheT．eria baTWrqfiiin CuleX
？iPieTaS Vnr・？1uenS COq．Cllin．Med．J・49＝
29－36，1935・ Ex■










of the mos里IilowiLh DirqfilariaiTTmilis（Leidy，
1856°．．Exp．p∂raS．2（1°：27ー78，1953．
9°・・・・　　．　　…　An observation on tllc
loss ofmicrofilariae from the mosquilo host during
jtsinfecLiVe n］eal．J。PELraS．39（5°571－572，
1953．　10°二 ：　On thc
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the development ｡f Microfilaria bancrofti in the
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